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i記胃 サンフ。ノレ数 指定された避難地区内 指定された避難内地区以外広域避難場所!広域避難場所以外 広域避難場所 1広域避難場所以外
馬事公苑周辺地区 479 
238 (50) 142 (29) 78 (16) 21 (5) 
(100) 380 (79) 90 (21) 
羽根木公園地区 25 
25 (100) o (0) o (0) o (0) 
(100) 25 (100) o (0) 
日大文理学部周辺地区 262 
101 (39) 79 (30) 81 (30) 1 (0.4) 
(100) 181 (69) 82 (31) 
明大八幡山グラウンド 224 108 (48) 78 (35) 37 (17) 1 (0.4) 
周辺地区 (100) 186 (83) 38 (17) 
砧緑地公園地区 20 
7 (35) 8 (40) 15 (25) o (0) 
(100) 15 (75) 5 (25) 
ム口、 計 1010 
479 (47) 317 (31) 201 (20) 23 (2) 




















































159 O. 70 3.15 4.50 
0.60 0.22 0.36 
143 5.60 2.83 0.51 
250 8. 70 4.95 0.57 
109 4.40 2.16 0.49 
ソ ./1、，.L-l.!j~.
そ の 他| 338 















































































道路が狭い 214 (33.4) 
ブロック塀がある 104 (16.2) 
ガソリンスタンドがある 70 (10.9) 
木造家屋が密集している 40 (6.3) 
ガスタンクがある 19 (3.0) 
橋がある 9 (1. 4) 
危険物取扱工場がある 3 (0.5) 
その他 181 (28.3) 
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た方法 |た方法 | 
東京都~23j 0f¥f¥ ¥ '71 r) ¥ '71)0") ¥ 区内 ~I 300 I 712 I 7沼 I8197 






世田谷区の 1km2当りの出火件数I0.49 I 5.80 
仮想地区の出火件数 (9同 4.4 I 52.2 










































1件出火の場合 1 1 1 1 1 1 1 
2件同時出火の場合 2.3 2.5 2.9 3.0 3. 1 3.1 1.9 
3 " 5.9 4.0 4.8 5.6 5.0 3.9 2.4 
5 " 8.5 6.8 7.2 6. 7 5.6 3.9 2.4 



















































































































































次集合場所から広域避難場所 所要時間 利用限界時間i次s までの実距離 利用可能 利な用効道路可幅能員の 所す次脱る(h屈分集合に場要k住次脱十居量出(t分合かまi場〕でら所一t一所避でz次難か(集分場ら所)広合場域ま K+T h+ta U1 U2 道路本数有 一次集合場所 避難経路
(m) I (本) I (m) 〉 分〕 域住ま居避で難か(分場ら所広〕 (分) (分〕
1 533 2 4 66 96 18 114 540 540 
2 200 2 4 66 96 9 105 60 120 
3 O O O O 30 360 300 
4 167 3 7 38 68 6 74 840 900 
5 267 2 4 66 96 9 105 510 600 
6 1，867 2 4 66 96 62 158 960 540 
7 600 1 2 132 152 20 184 150 150 
8 133 2 4 66 96 4 100 1，080 1，080 
9 1，400 1 2 l32 152 47 209 180 240 
10 3，000 1 2 132 152 100 262 30 60 
11 2，867 2 4 66 96 96 192 390 240 
12 2，467 2 4 66 96 82 178 660 240 
13 2，267 1 3 88 118 76 194 360 240 
14 267 2 4 66 96 9 105 480 480 
15 1，000 3 6 44 74 60 134 780 270 
16 86 3 6 44 74 3 77 420 540 
17 1，467 2 4 66 96 56 152 660 270 
18 733 2 3 88 118 40 158 390 270 
19 1，333 2 4 66 96 44 140 660 印。
20 400 3 6 44 74 13 87 690 660 
21 800 3 6 44 74 27 101 60 120 
平均 | 正041 1. 85 3. 95 l-----w-I --99 37 
注〕利用可能な道路の有効幅員=総道路幅員の5割を有効幅員とのした。



























































う.・13 15 17 18 




















































































































No.6 2. 1 1.5 9.0 14.5 
No.10 2.8 1.6 1.0 2.0 
No.11 2.3 2.2 4.0 6.5 
No.12 2.2 1.8 4.0 10.0 
No.13 2.6 2.2 4.0 6.0 

















































































































ON THE METHOD OF REFUGE FROM A STANDPOINT 
OF RESIDENTS' REFUGE BEHA VIOR 
Hitoshi Yamakawa* and Tetsuo Akiyama * 
Comprehensive Urban Studies， No. 8， 1979， pp. 41ー 55
55 
At the time of an earthquake those fleeing their homes and offias do not always go to large 
disaster prevention shelters designated by local government. 
The capacity of those large shelters is not so enough. lf refugees do not move according to the 
designated plan， much confusion or panic shall arise. 
Conclusions are as follows， 
1) Through a questionnaire survey sent to residents， expected refuge behavior in an earthquake disaster 
are analysed. And the neassity of plan， that refugees should first gather at a primary refuge such as a 
school， and then go to the designated shelter as a group， issuggested.' 
2) As established by models concerning the spreading of fires， a maximum tir:e lengh， before the primary 
fefuge plaa and the route to the designated shelter are destroyed by the fire is calculated. The time 
required of the refugees from their homes to the designated shelter is also calculated. 
3) Comparing the above-mentioned time lengths， the effectiveness of the refuge plan via primary refuges 
is testified. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
